




The Change in Expressive Images by a Mentally Disabled Child 











　　Using computer-drawing-software, people who are not very good at drawing are able 
to enjoy making pictures easily.  In this study, the process of spontaneous drawing by a 
mentally disabled child with drawing-software (Kid Pix) was observed for one year. Then 
the changes in the child’s images were analyzed. The results conﬁrmed that the child had 
created many images that would not have been possible without the aid of the drawing 
software. The ten stages through which the child gradually became able to express his own 
images are described.

























WISC－ R知能検査の結果は、言語性 IQ：47、動作性 IQ：82、全検査 IQ：59であり、
言語性 IQに比べて動作性 IQがかなり高かった。各課題の評価点は、言語性検査は全体
的に低かったが（知識 1、類似 1、算数 1、単語 1、理解 2、数唱 2）、動作性検査は、絵
画完成、積木模様、組合せ、及び迷路問題の得点が高かった（絵画完成 8、絵画配列 2、


























































































































第五段階 -1は 7月に、第五段階 -2と 3は 9月の同日に制作されたもので、第五段階 -2












































































































る）の段階に至る。磯部（2008）は絵の発達について、スクリブル ⇒ 円が閉じる ⇒ 形
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